Inquiry-based learning (the first grade) centering on generating questions. : Devices of lessons for generating new questions. by Oka, Koji








鳥取大学附属中学校  数学科 
E-mail: oka_kj@tottori-u.ac.jp 
 
Koji OKA (Tottori University Junior High School):  Inquiry-based learning (the first grade) 
centering on generating questions. —Devices of lessons for generating new questions. 
 
要旨 — 本研究では, 生徒が自ら問いを持ち, 新たな問題を探究していく力を育成するため
の授業実践を行った。単元を通して探究すべき問いを設定し, 授業の問いが連続的になるよう
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Abstract ―  I tried classes for raising student’s ability to explore new problems voluntarily.  
Composition of lesson units was set up so that questions are generated consecutively, by setting 
questions that should be pursued through each unit. In this paper, I will report and discuss what 
abilities were attained in each of the concrete questions, by composing each lessen unit based on the 
questions “Are four basic arithmetic operations solved the same way as positive numbers even in 
the occasions including negative numbers?” in the unit “Positive and negative numbers” in 
mathematics for the first grade junior high school students. 
 
Key words — Inquiry-based learning, generating questions, mathematical activity through the 
lesson unit.  
 
 
1.   はじめに 



























間学理論 ATD（Anthropological Theory of the 
Didactic）における世界探究パラダイムに基づい










































1.2  今年度の研究について 






















2.   単元を貫く数学的活動による授業実践 
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 図9, 10に示すのは, 一次式の加減の計算の方
法を考察し, 表現することができることを目的とし
た授業の様子である。具体的な一次式の加法 
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3.   授業実践の分析 





















(対象 令和二年度  中学校1年生 138名,  




















（R2. 6月, 11月） 
  
  
   図14. ワークシートによる学習評価の推移 





















 授業①（6月） 授業②（11月） 
A 11.8 % 20.0 % 
B 70.8 % 77.2 % 
C 18.2 % 2.72 % 
    授業②（R1） 授業②（R2） 
A 12.9 % 20.0 % 
B 69.3 % 77.2 % 
C 17.8 % 2.72 % 
ワークシートの評価について（3段階） 
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3.2  分析結果について 






















 分析2では, 表2, 図15より, 授業②について, 
昨年度の同内容の授業と比較した。昨年度の結
果と比べ, C評価が減少し, A, B評価の増加が確














































































図19. 授業②の生徒の振り返り   
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助成を受け, 実践, 分析を行ったものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
